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推定されている種である(Komai, 1932; Kubota, 1991)c
一方,相模湾で採集されたイトオコゼMinousquincari-
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3図1-!ヒメオコゼMinousmonodactylusと共生するコップクラゲ属の一種podocorynasp.の様々な発育段階. 1, 2 :
ポリプ群体(1)とその一部の拡大　2). 3:表皮脱落後にヒメオコゼの体表上にわずかに残るポリプ群体(楕
円の中). 4:脱落した表皮上のポリプ. 5:プラスチック製の密閉容器に広がるポリプ群体i: 3個虫(左:栄養
ポリプ,中:生殖ポリプ,右:クラゲ遊離後の生殖ポリプ). 7,　クラゲ(遊離直後と遊離後9日目).
4表1　日本産のコップクラゲ属3種の形態比較(ポリプ). 1:Stechow (1909), 2:Komai (1932), 3:岩佐・山田(1965),
4:Hirohito (1988)より.




















































薄い 不明 3.5 円筒 10-40 0.5
0または
1-4












薄い 多数 2.0 円錐 20 <2.0 4～7 不明
時には
10<
不明 不明 あ り
表2　日本産のコップクラゲ属3種の形態比較(クラゲ).
・4:表1と同じ. 千:未成熟クラゲ.
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Summary
A colonial hydroid Podocoryna sp. lives on a grey
stingfish Minous monodactylus collected from off Enoshima
Island, Kanagawa, Japan. This is the first report of a life
cycle of Podocoryna sp. cultured for a year. A part of the
colony can survive on the fish after most of their zooids are
peeled off together with epidermis of the fish. We infer that
Podocoryna sp. can extend their distributional range by the
fish wandering and molting as well as sexual reproduction of
free medusae.
